













































































































































































































































































































NAﾍ 163（－235）i9） 227（－166）i9） 226（－188）i16） 238（－187）i23）
、肌TOEIC　scores　by　class　level
9）　Average　entering　TOEIC　score　for　placement　in（R）＊，　S，　T，　U　level　classes































































@Type 2002 2003 2004 2005 2006 Total　Ave．Q002－2006＊Total　Ave．Q003－2006
1）Total　Ave．一16 十24 十32 十7 十14 （＋12） （＋19）
2）GE 一18 十28 十31 一2 十18 （＋11） （＋20）
3）MeijiHS十10 十25 十52 一2 一5 （＋16） （＋17）
Nakano　HS一15 十7 一7 一19 一14 （－10） （－8）
Hachioji　HS一36 十28 十31 十2 十26 （＋10） （＋22）
4）AHS 一17 十5 十24 十3 一1 （＋3） （＋8）
5）FS 十38 十68 十55 十42 十32 （＋47） （＋49）
6）Center 一14 十31 十39 十11 十22 （＋18） （＋26）






























































Level 2002 2003 2004 2005 2006 Tota1　Ave．
Q002－2006
Total　Ave，
Q003－2006
1）R
Q）S
R）T
S）U
一14
|17
|2
一5
¥3
¥27
十3
¥5
¥21
一10
¥〇
¥1
一十14
|8
¥6
¥3
?（?????）（??? 　一
i－5）
i＋3）
i＋13）
D．Discussion　and　interim　conclusions
　　　In　making　any　generalizations　about　student　progress　under　the　new　curriculum　it　needs
to　be　emphasized　that　the　new　English　curriωlum　was　not　constructed　as　a　TOEIC　prepara－
tory　curriculum　The　TOEIC　tests　listening　and　reading　skills　but　these　skills　occupy　only
half　of　the　weight　of　our　lst　and　2、nd　year　curriculum．　For　example，　reading　is　not　taught　at
all　in　the　lst　year　curriculum　and　listening　is　not　taught　in　the　2nd　year　curriculum．　The
reason　for　emphasizing　speaking（Oral　Communication）in　the　lst　year　program　is　that
Japanese　lst　year　university　students　are　considered　particularly　weak　in　oral　communica・
tion　skills　due　to　the　intensive　study　for　the　university　entrance　exams　during　high　school
（this　study　does　not　include　speaking　skills）．　Therefore，　many　students　enter　university
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りwith　weak　oral　communication　skills　and　with　the　strong　desire　to　develop　more　practical
communicative　abilities．　The　Oral　Communication　course　in　the　lst　year　meets　their　expec－
tations．　Unti12006，　TOEIC　style　Iistening　and　reading　training　were　up　to　the　discretion　of
the　listening　and　reading　teachers　but　due　to　disappointing　TOEIC　results　in　listening　in
2005，the　TOEIC（）fficial　Text　Preparation　Guide　2E（with　three　audio　CDs）was　required　as　a
supplementary　textbook　to　be　used　for　at　least　30　minutes　of　each　class　for　both　listening　and
reading　classes（Eng．2and　Eng．3）．
　　　The　IP　TOEIC　was　instrumental　to　our　new　curriculum　because　it　was　the　method　used
to　level　classes　at　the　beginning　of　the　year．　In　addition，　it　could　be　used　as　one　objective
measure　to　evaluate　whether　the　curriculum　is　succeeding　in　strengthening　the　English
skills　of　the　students　in　listening　and　reading．　To　date，　no　goals　have　been　made　for　an
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increase　of　a　determined　amount　of　TOEIC　points　in　the　lst　year　classes　or　in　the　2nd　year
classes．　It　is　hoped　that　our　School　can　give　some　general　guidelines　to　other　universities
wishing　to　implement　such　a　class　leveling　and　testing　curriculum　in　the　future．
1．In　looking　at　the　average　TOEIC　scores　of－the　following　points　may
　　be　noted：）
1
）
2
）3
）4
）
5
）6
The　average　TOEIC　score　of　entering　students　has　gone　up　from　the　lst　trial　test　in
2001（365）to　the　most　recent（2006－425）．　Most　of　this　gain　has　been　in　listening
ability，　with　minimal　gain　noted　in　the　reading　TOEIC　scores　of　entering　students．
This　may　be　due　to　the　introduction　of　the　listening　component　in　the　nationally
administered　Center　exam，　requiring　high　schools　to　pay　more　attention　to　teaching
listening．　Another　factor　may　be　that　the　PR　given　to　the　new　English　curriculum
has　attracted　more　students　who　are　interested　in　developing　their　English　abilities
at　the　university　leve1．
The　average　differences　in　the　entering　TOEIC　scores　from　the　three　Attached　High
Schools　are：
　　　Meiji　HS．－38　points　below　the　general　exam　average（Ave　from　2002－2006）
　　　Meiji　Nakano－75　points　below　the　general　exam　average（Ave　from　2002－2006）
　　　Meiji　Hachioji－98　points　below　the　general　exam　average（Ave　from　2002－2006）
The　average　differences　in　the　entering　TOEIC　scores　from　the　Affiliated　High
Schools　a「e：
　　　AHS－69　points　below　the　general　exam　average（Ave　from　2002－2006）
The　average　differences　in　the　TOEIC　of　foreign　students　in　entering　TOEIC　scores
are：
　　　FS十50　points　above　the　general　exam　average（Ave　from　2002－2006）
The　average　differences　in　the　entering　TOEIC　scores　of　center　exam　students　are：
　　　Center十51　points　above　the　general　exam　average（Ave　from　2002－2006）
The　average　differences　in　the　entering　TOEIC　scores　of　sports　AO　students　are：
　　　Sports　AO－194　points　below　the　general　exam　average（Ave　from　2002－2006）
II．　In　looking　at　the　average　TOEIC　scores　after　one　year　of　study（lst　year）under　the　new
　　curriculum　the　following　points　may　be　noted：）
1
）））???
The　total　TOEIC　score　points　range　from－16　point　decrease　for　freshmen　in　2002　to
a十32point　increase　in　2004．
The　listening　TOEIC　scores　have　ranged　from－4（2002）to十20（2004）．
The　reading　TOEIC　scores　have　ranged　from－12（2002）to十12（2004）．
The　TOEIC　score　increases　of　the　students　according　to　their　type　of　entrance　is
self－explanatory，　although　it　is　worthy　of　mention　that　the　foreign　students　consis－
tently　score　the　highest　TOEIC　gains　of　any　group　after　one　year　of　study．
The　students　selected　from　the　Center　exams　also　consistently　make　TOEIC　score
gains．　Although　there　has　been　no　research　to　ascertain　the　reason　why　these
9
?）
5
groups　have　consistently　made　the　greatest　score　increases，　in　the　writer’s　opinion，
motivation　may　be　a　factor　in　the　increase．　If　that　assulnption　has　any　validity，　then
scores　of　the　foreign　students　and　Center　exam　students　could　be　construed　as　pos－
sible　TOEIC　score　targets　for　students　who　enter　and　make　efforts　to　improve　their
English　for　one　year　under　our　present　curriculum．　This，　however，　remains　only
conjecture　at　this　time．
Looking　at　the　TOEIC　scores　of　students　according　to　the　level　of　class，　the　following
points　may　be　noted：
　　　　（a）Of　the　three　levels（S，　T，　U），the　S　level　students　have　made　the　least　aver－
　　　　　　　age　total　TOEIC　score　gains　and　U　level　students　have　made　the　most　aver－
　　　　　　　age　total　TOEIC　score　gains．
　　　　（b）From　the　results　of　2005　and　2006　TOEIC　scores，　S　students　need　more　read－
　　　　　　　ing－based　study　materials　in　Eng．　l　and　Eng．2classes　in　order　to　prevent
　　　　　　　TOEIC　reading　scores　from　going　down　the　lst　year　while　concentrating　on
　　　　　　　speaking　and　listening．　Also，　it　can　be　said　that　the　present　listening　classes
　　　　　　　of　Eng．2do　not　significantly　impact　TOEIC　scores　of　S　level　students　in　the
　　　　　　　lst　year．
　　　　（c）It　is　interesting　to　note　that　when　the　highest　TOEIC　scorers　were　separated
　　　　　　　（Rlevel　in　2006），　more　TOEIC　gains（十25）were　made．
　　　An　analysis　of　2nd　year　TOEIC　scores　in　Eng．3and　Eng．4classes　is　now　underway　and
the　full　effect　of　the　new　English　curriculum　on　TOEIC　scores　the　lst　and　2nd　years　cannot
be　considered　until　such　an　analysis　is　done．
Notes
l　Data　and　information　on　these　tests　have　been　published　and　the　results　are　available　from　the
　　author　upon　request．　　　　　　　　　　、
2　The　working　paper　developed　was　Curriculum　I）esign　Anαlysis　for　the乙「n（iergra（iuαte　English　Pro－
　　gηz卿q〃he　Depαrt〃zent（ゾBusine∬ノ1（lministration，ル惣碗［fniversity，　which　described　a　good　curricu－
　　lum　as　one　which（1）defines　the　English　needs（as　specified）of（a）the　students　in　Japanese
　　society　upon　graduation　and（b）other　educational　needs　as　defined　by　the　Department　of　Bus．
　　Adm．（for　example　an　appreciation　and　knowledge　of　the　culture　and　literature　of　English－
　　speaking　countries）；（2）outlines　goals　and　objectives　to　meet　the　needs（as　specified　in（1））；（3）
　　outlines　a　system　of　classes　during　the　undergraduate　years　to　achieve　goals；（4）gives　a　materials
　　research　program　to　find　materials　to　meet　class　objectives：（5）provides　a　testing　system　to　evalu－
　　ate　how　the　program　is　meeting　its　objectives；（6）provides　for　ongoing　program　evaluation　to
　　make　sure　that　the　system　is　working　properly　to　train　students　to　meet　program　objectives　and
　　add　new　objectives　when　considered　necessary．
3　The　TOEIC　test　was　introduced　because（1）TOEIC　is　now　commonly　used　by　Japanese　companies
　　to　evaluate　the　English　level　of　employees　and　the　use　of　TOEIC　at　university　would　provide　a
　　measure　that　would　be　used　after　graduation：（2）TOEIC　can　be　taken　easily　in　many　venues
　　outside　the　univ6rsity　so　students　can　measure　their　progress　with　study　abroad，　etc．（3）The　IP
　　TOEIC　can　be　scored　immediately　and　sent　back　to　the　institution　so　the　individual　scores　can　be
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　　　used　for　leveled　classes；（4）Using　TOEIC　as　the　test　component　in　a　systems　approach　to　curricu－
　　　lum　development　as　defined　by　Brown（1996）would　allow　one　objective　means　of　English　curricu－
　　　1um　evaluation　that　would　allow　the　committee　to　be　able　to　better　examine　the　other　categories　of
　　　（1）needs　analysis，（2）goals　and　objectives，（3）materials　development，（4）teaching　and（5）
　　　evaluation　and　curriculum　improvement．　By　examining　the　results　of　TOEIC　scores，　other　factors
　　　impacting　the　English　curriculum　are　more　easily　solved　and　a　unified　curriculum　can　be　made　that
　　　improves　the　English　education　throughout　the　four－year　curriculum　in　both　basic　and　specialized
　　　ESL　classes，　The　IP　TOEIC　is　given　to　all　freshmen　on　April　3rd　and　sent　to　TOEIC，　where　it　scored
　　　immediately　and　the　data　given　back　to　the　university　office　and　individual　students　are　assigned
　　　leveled　classes（S，T，U）for　the　freshmen　Eng．1，Eng．2　hisshu　classes　that　begin　after　general　orien－
　　　tation　in　the　2nd　week　of　ApriL　The　IP　TOEIC　is　given　again　at　the　year　of　the　academic　year　to
　　　all　lst　and　2nd　year　students，　along　with　thQse　3rd　and　4th　year　students　who　elect　to　take　the　test．
4　0ur　attendance　policy　is“FOUR　STRIKES　OUT”in　principle．　This　policy　serves　its　purpose　when
　　　constant　efforts　are　made　by　teachers　to　manage　the　class　so　that　the　maximum　number　of　stu－
　　　dents，　if　not　all，　will　work　well　accordingly　under　our　revised　curriculum，　and　earn　the　credits　for
　　　their　academic　performance．　When　students　have　missed　two　or　three　times，　the　office　asks　them
　　　to　come　to　class　and　complete　the　course．　If　students　have　had　some　crisis　or　school　obligations
　　　（e．g．，　sports），　they　may　be　given　some　extra　work　to　make　up　for　their　absences．　The“FOUR
　　　STRIKES　OUT”policy　holds　while　certain　room　for　teachers’discretion　is　presumed，　four
　　　unexcused　absences　becomes　a　failing　grade；three　unexcused　absences　results　in　the　grade　being
　　　lowered　by　one　Ietter．
5We　believe　that　English　should　be　the　medium　of　instruction　in　our　English　classes　in　order　to
　　　increase　the　amount　of　English　input　for　our　students　who　otherwise　may　not　get　such　an　opportu－
　　　nity　easily，　or　simply　to　create　an　English－speaking　atmosphere　for　our　rather　shy　students．　Thus，
　　　we　have　established　the　following　policy：
　　　　　　Slevel：English　should　be　almost　always　be　used　with　very　little　need　for　explanation　in
　　　　　　　　　　　　Japanese．
　　　　　　Tlevel：English　should　be　used　with　instructor’s　explanation　in　Japanese　only　to　help　the
　　　　　　　　　　　　students　understand　a　difficult　point，　but　with　no　sentence　by　sentence　translation．
　　　　　　Ulevel：English　should　be　used　with　instructor’s　explanation　in　Japanese　only　to　help　the
　　　　　　　　　　　　students　understand　a　difficult　point，　but　with　no　sentence　by　sentence　translation．
6　The　TOEIC　data　of　the　lst　and　2nd　tests　are　analyzed　and　used　for　curriculum　review　and　to　pro－
　　pose　changes　in　the　English　program．
7　The　International　Business　Program　for　Japanese　students　is　designed　to　give　our　students　an
　　opportunity　to　study　business　English　at　private　and　public　institutions　overseas　in　short－stay　ESL
　　programs　that　offer　the　following　necessary　program　components：（1）Astrong　business　English／
　　business　presentation　course　system；（2）Full　home　stay　for　the　entire　academic　period　for　all
　　students；（3）Asafe　environment　for　students．（4）Achance　to　experience　sports／extra－curricular
　　activities．　Two　overseas　institutions　are　currently　enrolled　in　the　IBP：University　Canada　West　in
　　Victoria，　BC　and　Portland　State　University　in　Portland，　Oregon．
8　The　ALC　TOEIC　computer　training　system　has　been　available　to　students　who　wish　more　TOEIC
　　practice　since　20020n　a　volunteer　basis　but　we　have　found　that　very　few　gtudents　take　advantage
　　of　this　system．
9We　have　purchased　around　400　English　books（out　of　which　about　220　have　come　in）whose　fields
　　vary　from　management，　accounting，　financing，　business　communication，　English　education，　psy－
　　chology，　sociobiology　to　cooking，　and　Snoopy　comics！（with　Japanese　translation）．　These．English
　　books　are　reserved　for　our　students’simple　research　practices．　For　example，　we　can　ask　our　stu・
　　dents　to　browse　the　whole　range　of　books，　find　three　books　that　they　find　interesting，　and　report
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　　　back　to　the　teacher　or　to　the　class　along　with　the　title，　author，　year　and　the　reason　why　they　find
　　　these　books　interesting．　Research　activities　of　this　sort　and　many　other　kinds　are　welcomed．　These
　　　books　are　reserved　for　the　School　of　Business　Administration　on　the　two　shelves　which　are　located
　　　under　the　stairS　right　in　front　of　the　front　entrance　to　Izumi　Library．
10　Second　year　TOEIC　data　are　presently　being　compiled　and　at　the　time　of　this　report　results　are　not
　　　available．
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